Comprehensive review of the Community's budgetary problems. Information Memo P-22/79, March 1979 by unknown
,NISSIONEN FOR DE
-OMMISSION  OF  THE
COMMISSIONE  DELLE
EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  _ KOMMTSSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEIT'.ISCHAFTEN-
EUROPEAN COMMUNITIES -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -





SPREC  H  E  R  GRUPPE
,POKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE_PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE











The,6e66ission  recentLy presented a comprehensive  rev'iew of
Budgetary Authority as a working basis for the Joint Counci
Foreiqn Affairs and Finance which is to meet on 2 ApriL.
budgetary  probLems to the
L of the Ministers of
This communication does not attempt to anticipate the budgetary procedure;  its  aim is
to assess the major pnobLems  which wjLL be faced by the Community in the years to  come
and to determine  the key budgetary  guideLines.
The Commission recaLLs the generaL considerations which are currentLy of panticuLar
signi fi cance:
(a) Notwjthstanding the present reLatjveLy smaLL size of the Budget, it  ought to
pLay tin'increasing part in support of progress towards Economic and Monetary
Union and enIargement of the Community.
(b) The proportion of the market-gu;irantee  side of agricuLturaL expenditure must
be graduaILy but appreciabIy reduced by controLLing agricuLtunaL spending more
effectiveLy and expanding other Community poLicies.
(c) The questjon of creat'ing  new budgetary resources wi,LL arjse jn the medium term/
because of the ceiLing pLaced on o!,,n resources under the Decision of 21 ApriL
1970.
(d) The instrument for  bonrow'ing and Lending operations must ptay an increasing roIe
in the Communityrs finances.
(e) Ways must be found for the Community Budget to pLay an increas'ingLy redistributive
roLe commensunate  with the progress achieved in the above mentioned areas,
uithout di storting the objectives of the various sectora L poLj cies.
Among present priorities  the Commjssion notes'in partjcuLar the creation of the EMS,
the accession negotiations  and the persistent  employment  probLems as their  main
factors determining the budgetary outtook.
The work on setting up the EMS has highLighted the stnucturaL jmbaLances  between
countrjes and regions in the Community; this  shouLd prompt the Community authorities
to review the roLe which the financial instruments andr'in particular,  the Community
Budget can pLay in heLping to reduce these differences.  Existing mechanjsms shouLd be
used to the utmost effect,  monies avaiLabLe stead'iLy increased and the redistributive
effect of the Budget reinforced.
Combining borrowing and Lend'ing operations with the financiaI means used to  Lessen
interest burdens wiLL have a vaLuabLe muItipLier effect for those Member States whose
economic potentiaL must be strengthened.
1 co't lJil85-2-
These measures wiLL have the effect of increasing the RegionaL Fund's resources from
945 nilLjon EUA in  1979 to approximatety 1 600 miLLjon EUA jn 1982.
ALthough the budgetary  repercussions of enLargement wiLL onLy be feIt  graduaLLy,
everything seems to indicate th,rt,  in the Lonqer term, the mere appLicat'ion of
the normaL interpLay of existing mechanisms and instr^uments  to the new Member
States wiLL constitute a substantiaL net charge to the Budget. This is one of the
majn rea:;ons for  increasing financiat resounces current Ly avai LabLe.
There wiLL have to be a substantiaL increase in aid fnom th:  SociaL Fund to  soLve
empLoyment probLems, especiaLLy whene direct act'i on is  required to create jobs,
in partir:uLan for the young.
The Comm iss'ion hence consider^s that the Socia L Fund resources -  whi ch,'SioLloPirua" ty
815 mi LLion EUA in 1979 -  shouLd be  qraduaLLy incneased to  some 1 650 m'i LL'i on
EUA by 1982.
In view of the massive share of agricuLturaL expenditure, in its  efforts  to contain
this  expenditure more effectiveLy, the Commission is  continuing to operate at the stage
where it  is determined, i.e.  upstream of the  budgetary procedure. In this  connection
it  Oratrs attention tn ifq  neepnf nnoposaLs  on p1iceS, neIated meaSures and the graduaL
aboLition of MCAs.
Atongside the e highLy "budget-jntensive"  measures  and poLic'ies, the deveIopment
of sectoraL poticies other than agricuLturaL  policy (energy, industriaL, scientific
and technicaL poLicies, etc.) -  whjch is vital  to the future of the Commun'ity
economy "  wi LI have only a minori mpact on the volume of the Budget. A selective
approach is  ca[[ed for these poL'icies; the projects chosen must be aLLoted the funds
requ'ired to make them truLy sign'ificant and genuineLy Community operations, and
di ssipation of ef f ort must be avo'i ded.
DeveLopment  cooperation shoutd not onLy retain the high degree of poLicitcaL priolity
g'iven to it  by the Commission in  Last year's communication; u,ith the appearance of the
European  DeveLopment  Fund jn the Budget and in view of the new obL'igations which the
Community is about to assume jn the food aid sector, this  poL'icy wiIL occupy a
significantLy Large pLace in the Communjty  Budget in the future.
REVENUE
This rev'iew of future prospects highLights jn extremeIy acute manner the probLem
of creat'ing new resources  even when based on a cautious assessment of future
reoui rement s.
The Commission drew attention to this  probLem in  Last year's communication;  it  gave
materiaL form to the probLem in the trienniaL estimates for  1979-1981; the factors which
have arisen since onIy confirm the Commissionrs fonecasts: new resources w'iLL be
requ'i red for the 1982 Budqet at the Latest.
REDISTRIE]UTION
The Commission beLjeves that the broad question must now be asked, what is  and what
ought to be the noLe -  even if  jt  is onLy a supporting role -  of European publ'ic
finance in reducing structuraL d'isparities between countries  and reg'ions in the
Community,  in efforts to achieve greater convergence of the economic deveLopment
of the Member States?
tJhen the Joint Councit d'iscusses the paper on net,l own resources it  shouLd examine the
possibi Lity of introducing an eLement of redistrjbution  thnough  adjustments of the
overaLL impact of receipts.
Measures  reLating to expend'iture  shouId aLso be studied fnom the viewpoint of their
redistributive effect and, if  necessary, deveLoped  and 'improved.
I
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St:rtietlcal outline .jof ths-trgrd, for  1o7o-83
Tirbleg 2 and 3 aro an etteopt et a statlstlaal  swmary and a flrst
outline of the posslble trend of orrera1l budgptatlr crpondlturc wtttl
.  1982, assuning ccononlo growth of !.fu4$  a ycer ln real teroe end
l-
\  a elower ratc of lncrraee ln goneral prlce levels (fron 7.4" tn 19?9
r  to jf, in lgSzxl).Thc  €rrand. total tende to undercetlnato the roal
' 
"uquiremente ln 1982 for the rsasono nentl.oncd ln partlotrlar ln tbc
eeotlon on ooopcretlon wlth tho dcvcloplng countricr.
In keeplng wlth the uraln lines of prlorlty  tndloatsdr tbe rcletl.ve rmlum
of non-agricultural expendlture gbould lnoneaec, rapeolelly ln tbe cage
of \4pothesie 2 uhloh rsfleote e oontalnmnt of tbc lnorcesc ln thc
cogte of thc oarkct organlsatlonr.
Overall cxpendlture nould. lnoreaae between 19?9 and 1982 at an av€ra€6
rate of nf-14  aooorrllng to the atrong b;rpothcsls oonoorning the SAOCF
Ouaranteo Scctlon, and 1*t*  acoordlng to tbc rpak htrryotheaf a (ttrc
dlffer.enoe bctwesn thc rate for total approprtatlong for oomltocntr
and that for totel rpproprtatlons for  paynentr 1r nod,erate).
The own rosouroe! eraallable are thus llkcly  to be lnsuffloient, a
poesibility al.rea{y lndioated ln the trlennlal flnanolal estlnates for
1979-80-81, tho sbortfall ln  1982 asrountl.ng to arowra 3 OOO rnllllon EUA
rmder the strong hypothesls or 3OO dflt'on  EUA undsr the rsak \potbesie.
once a6aln, lt  ghould, bc matloacal tbet thc rcel rcqrdrenonte vlll  probably
be greater.
ilotes concernl.ng tbe tablest
-  1979 includes the pnellolnary draft of the Elrgt Eupplcnentary  and
Amendlng  BudgetS
-ijtc0F Guaranteo Sectlonexoludee food, ald. raf\mde3
-  Dovslopment cooperation lnoludee food ald refunds and, fron 1980, EDFI
-  Reir,bursements to the llember Stategt rel.mbtrrsensnt of 14 of the orol
rcsourc€o and e refwrd of 4r.4 n EUA i  ylar to tbt tlalted Klng0on
under thc EliB arrangcrente;
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AT EXI6 DITUTG
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2t  Social G€ctor ttra 1.700 567 t, a'00
3.  te5toral rcctor 9:, r.000 499 l.Ju(l
4. EliS subsidlca ?f tr ?oo 200 20n
J.  Ener6y, rcsearchr Lnduatr;r
and transport sectorr 276 E00 ?96 800
6.  Dcvclopncnt coopcrotlon  rcotor 997 ?.300 E49 1.600
7,  Overali operatlonal rcaervc 100 100 30 100
f.  idninistratlon  (Coonission  !,4d,
otber instltutions) E4? l. 100 E42 l. 100
9.  Felr.burseneatg to the l{cobgr Ste s 737 765 7t7 7E5
10. lln1ar6euroat  (0rcece) 50 150
-a
I I.  CR.{JD 1r[l,l, l4.81fr 23.700 ?0,800 r3. 728 2?.600 19.7C3
B.  nglE:;Ug
1.  l'ilscollaneous rrvonuo 15t, 200 ?ct'l
2 Cugtone dutleg 4.7t,6 5.5(X) 5. 'tl ';
J.  Agricultural entl rugar lcviea 2.17t 1.900 1.eco
4.  Erpenditrrro to be covered by YAT 6.bst 1 5.000 1.'. 1(, j
I 5.  TTYTAL (.  llnc  11
L--- ----.-
r 3. 720 ??.trr(l 19.7J\.J
6.  lit  of tho VIT eagegsn€nt bcra c).o47 11 P,t ttt | 1.6r,0
l?.  Revenuc includtng 1t of VAT
I  tl+2+:+5) 16. rto 19 4C0 1?. Lnn
8.  Dtfference (9.?F(r"tt +'J..3v/. -  5.:,fr!, ir,r:
9.  YAI ratr fn I  (1,4)r(8.6 u, 14 ( 1.27' ( I, (t:'),
TABL€AU 2 3 glg!,lgqF,,p'EvqfuIIqN pEs pEpENsEs 1979-19s2 !












I,  Secteur agricote
dorrt :
-  F€OGA-Garantie
-  fE06A-0ricntat lon













?. Sec terrr soc ia t 6 7 I
3. Secteur rCAionat
6 7 E
4. Bonificotions Sl4E 1 1 I
5. Sectcrrr Energie, Rechorche,
Industrie et Transoort 2 3 4
6. Secteur'CoopCratlon  au
d6ve toppement 7 10 11
7. Rdserve opdrationnetIe
gtobate o15 o15 o15
8. fonctionnement Commission
et autres Institutlons 6 5 5
9. Remboursement  aux Ell 5 5 4
10. Etargissement -  GrAce (sbLde) 0r 5' or5
11. TOTAL  GENERAL r00 100 100I
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l{0T E D'lltlF0RM ATl0l{
iltlTA tl'IilF(|RMAZIt|l{E
TER D(ICUMEI{TIE
Bruxe I es, mars 1979
APPRECIATIoN  GLoBALE DES PR!BLE-[ELq.!.qg.E] rRES DE LA CoMMUIII\UIE (1)
La Commission vient de solmettre A Irautorit6 budg6taire une communication  sur
L,appr6c.iation gtouaLe des probLdmes budg6taires,  ce document servira notamment  comme
base pour te conseiL conjoint des Ministres des Affaires Etrangares et des Ministres
des Finances pr6vue pour Le 2 avriL prochain'
Le but de cette communication nrest pas dranticiper sur La procddure budg6taire mais de
prendre La mesure,des grands probLdmes auxqueLS La COmmunautd sera confront6eau cours
des ann6es d venin et le d6terminer [es orientations prioritaires en mati6re budg6ta'ire'
La Commission rappetLe Les cqnsid6rations gdn6rates ayant une signification
part'icuL idre dans Le contexte actueL:
- Le budget est appeL6, au-deLA de sa dimension actuelLement  modesteen  termes reLatifs'
a un r6te croissant a Irappui du progrds sur La voie de Lrunion 6conomique et mon6taire
et de Lt6[argissement de La Communaut6.
- Le po.ids relatif de [a d6pense pour La garantie des 4arch6s agricoLes doit 6tre pro-
gressivement, mais substantieILement reduit, grSce A une meiIteure maitrise de Ia
d6pense aglicoLe et A un d6veLoppement drautres poL'itiques communautaires'
- Le probl€me de La creation de nouveLL"r."rrources budgetaires se pose A moyen terme'
A cause de ta Limite fix6e aux ressources propres pr6vues par L.a d6cision du 21 avriL
1974.
- Ltinstrument emprunts/prats est appe[6 i  jouer un r6Le croissant dans tes finances
de ta Communaut6.
- En fonction des progr€s dans ces domaines, iI  est ndcessaire de rechercher [es moyens
parLesquetsLebudgetcommunautai|e?9,|raitjouerun16Lecroissantde
redistribution sans d6nbturer la finaLite Oes Oiff6rentes poLitiques agricoLes'
En ce qui concerne Les tSches principa[es actueLLes, Ia Commission cite notamment  La
cr6ation du SME, Lesn6gociations  d'adh6sion et La persistance des probLames de trempLoi
qui d6termineront en piemier tieu Les perspectives budg6taires.
Les travaux concernant La cr6ation du SME ont mis en 6vidence Les d6s6quiLibres  struc-
turet.s entre pays et r6gions de La Comiilfraut6 ce qui doit amener Les instances communau-
taires i  repenser te 16Le que res-instruments financiers et en particutier Le budget de
La Communautp peuvent jouer pour contribuer A r6duire ces disparites' It  est donc
essentieL de..nJi" ie-pLus btti."."-porriute  rrutiLisation des moyens existants et de
renforcer progressivement res moiens financiers et dren accentuer Lteffet redistributif'
Lractivit6 emprunts/prats peut, en combinaison avec Les moyens budg6taires  destin6s d
aL[eger La charge drint6rat, cr6er un effet muLtipIicateur int6ressant pour tes Etats
membres dont Le potentiel 6conomique doit 6tre renforce.  .1.
(1) c0M(79) 85-D- 
r
En ce qui concerne [e Fonds Regiona[, tes ori"n€tions esquiss6es ci-dessus,se  t:naduir'ont
dans une progression  des moyens du Fonds qui devra'ient passer de 945 tvlucE en 1979 A  ,
environ 1.600 MUCE en 198?.
ouant A.tf6largissement, sel effets budgetaires  ne se produiront que graduet[enent, mais i  pLus long terme tout sembte indiquer que La seuLe apptication aux nouveaux pays membres
du jeu normaL des m6canjsmes et instruments  existantsrentrainera  une charge ,nette
importante, ce qui constitue Lrune des raisons determinantes pour Le renforcement des
ressources de financement actuetIement disponibtes.
En ce qu'i concerne [es probL€mes d'emp[o.!, Iraction du Fonds sociat. doit se devetopper tres substantieILement,  surtout Lorsqulil sragit dtintervenir directement en matidre de
crdation drempIoi, en part'iculier en faveur des jeunes.
La Commiss'ion estime, dds [ors, que Les moyens du Fonds sociat, qui s16LAvent  A environ
815 IYIUCE en 1979, devraient pouvoir 6tre port6s gradueLlement i  environ 1.650 MUCE en
1982.
sragissant du pojds que rdpr€'sente La deplnse agricoLe et des efforts pour mieux La maitriser,[aCommissioncontinueaoeffised6terminecetted6pense,A
savoin en amont de La procedure budgetaire. EIte rappeLLe A cet 6gard en particuIier s,es
r6centes propositions en matiere de prix, de mesures connexes et dtelimination graduette
des MCftl.
A c6te de ces orientations et potitiques A forte "intensite budg6ta.ire,,, Le devetoppement
des poLitigues sectorigItes autres que la poL'itique agricoLe fpotit.ique ene196tique, industrielIe, scientifique et technique etc.), important pour Iravenir de tt6conomie
communautaire, nrapra cependant qurune r6percussion modeste sur Le voLume du budget.  A tfegard de ces poLitiques, il  importe de rester seLectif, tout en dotant tes actions choisies des moyens n6cessaires d une action vraiment significative et authentiquement
communautaire et en 6vitant Ia dispersion  des efforts.
La.gogp6ration.au devgLoppement doit non seulement garder [e haut degre de priorit6 poIitique que La Commission Lui a attribue dans sa communication  ae [,ann6e pass€e;
mais, avec lrapparition du Fonds Europ6en de D6veLoppement  dans Le budget et compte tenu
des obLigations nouveILes que la Communautd  stapprate A assumer dans Le domaine de Iraide a['imentaire,  cette poIit'ique est appel6e d occuper dans Le buclget communautaire, au cour-
des ann6es ,i venir, une place nettement plus importante..
RE CETTE S
Les perspectives  ainsi
crdation de ressources
esqur ssees posent avec une acuite inddniabLe Ie probLdme
et ce m6me sur La base dtune 6vaLuation tres
de La
prudent e nouve t L es,
des besoins futurs
La commission a signa[6 ce probldme dans sa communication  de I
concretis6 dans Le cadre des prev'isions triennal"es lg7g e i9g1
sont a joutes depu'is Lors ne f ont quc" conf i rmer ses pr6vi si ons:
sembfent n6cessaires pour Le budget 1g[52 t,,t pLus tard.
REDI STR IBUTION
La Commission estime que, sur [e plan g6nera[, La question doit 6tre posde aujourdrhui
de savoir quet r6Le -  m€me sriI  ne srag'it que drun r6le d'appui -  Les financei pubL.iques
europ6ennes jouent et devraient jouer dans Ia r6duction des dispar.it6s structurelIes entre pays et 169ions de ta Communaut6, dans Ia recherche drune meiLLeure convergence entre Le ddveLoppement 6conomique  des differents Etats membres.
A Iroccasion de l.a discuss'ion, par Ie Consei L Conjo'int, du document sur Ies nouve[[es
ressources propresr'it conviendrait d'examiner  La possibitit6 dtintroduire un 6L6ment
de redistribution par une moduLation de Ltimpact gIobat des recetres.
Dans ce contexte, iL conviendra  69aLement d'examiner sous IrangLe de leur effet redistributif,  Les mesures du c6t6 des depenses, et si n6cessaire, de Les deveLopper et de Les am6 Liorer.
rannde passde; elte I ta
;  tes 6 Lements qu'i se
de nouvel Les ressourcestr0dits Pour gaienents
Crdditi gour cnq'rqenent3
Hyp. l  I AY1.Z
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l.  Re$sources diverses
2. Droits de d2ulne
3. PrOti'venetrts agricotes,
cot i 5Jt iong sucre
1. Dcopnf,cs A couvrir Par TVA-
5, T0TAL (= [iqne 11)
6. 1% de {assi:[l]-YA.
7, Resgources <J.rns Ia Iimite
de 17 de IVA (1+?+"+(')
#
8. €cart (8.7) -  (A'11)
9. Tour TVA en Z (8.4.):(8'6)
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2. Secterr sociaI 6 7 E
3, sectcur 169ioriaI 6
7 8
Ir. Bonificotions  Sl4E I 1 1
5. Secterrr Energie, Rechecche,
lndustrie et Transport  .
2 3 4




gtoba Ie 0r5 0r5 0r5
8. Fonct ionnernent  Commi ssion
ct autres lnstitutlons 6 5 5
9. Renboursemont aux Eftl 5 5 4
10, €targissement - Grtce (sbLde) 0r5' o15
1'I. TOTAL GEI.ICRAL 100 100 100€squisse jhiffrde  de L'6'ot'tion 1979-1982
Les tableaux 1 et '2 pr{sentent un essai de synth0se chiflr6e et unc prenlCrg
esquisse de ce que pourrait 0tre Lrdvotution des grSndes masses budgctaircl
jusqufen 1982, dans l.rhypothdse  drune croissance economique de 3t5'4  |  gae
an en ternes rdets et drunc au{Jmentation  ral'entle du niveau 96n0rat deg prlr
(de ?rh /. en 1979 d 5 /. en 1962)l). Le grand totat sous-estlme pl'utlt tcl bc'
soins rdets de 1982 pour des raisons dvoqudes  notamment danr te 3GGtfOn "COO-
p6ration avec les pays en voie de ddvetoppementrl
0n constate que, conformdment aux .axes prioritaires indiquds' trlnportance
retative des ddpenses non-agricotes devrait sraccroltre, tout partlcutl0rencnS
dans [e cas de tthypothtse 2 reftotant unc rnaltrisc de ttcvotutlon dct co0tt
des organisatlons de march0s'
Les d6penses gtobaLes augmenteraient de 1979 A 19EZ A un rythme ttroycn de 17-lE f
seton trhypothdse forte Goncernant te fEoGA scction Garantle et dc 12-1t r
seton l,rhypotnose faibte (ta diff6rence entre te rythme des cr0df(3 pouf cngtgc-
nents et cetui des crddlts pour paienents est fajbte)'
Il, en r6sutte ta perspective drun ddpassement des ressources proprts - possibl-
Lit6 d6jA signatde dans te cadre des pr6vlsions linanciores triennalcs 1979-
go-81 -rte manque de moyens reprasentant en 1962 environ 3 rrriLttards drucE dans
te cas de l,rhypothdse fortez 30'0 n-il,tions drUCE dans tc cas de trhypoth0se hl'
b[e.  A soutigner encore une lolt  quo tcs besolnr Gffcctllr rilqucnt dr8tfo
ptus grands.
1) Notes concerrlant tes tabteaux  :
-lgTgycomprisavant.projetdebuclgetsupptdmenta|re.trGct|l|catlInot.
.fEoGA-Gar;|ntiesansrestitutionspouraideaIimentaire
- Coopdration au ddvetoppement y.gtpli:  restltutlon3 pour alde atlmentalrC
et, a Partir de 1980, Y comPris te FED
- Rembourscflrt,nt aux [tats membres : rembourSenent dC 10 I  det fess(,utceg pl'O-
pres et .uriltution de 15rL l'lUCE/an au Royaune-Uni danr tc G'drt du SilE
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